













　アーモンドの作品には、自伝的要素が色濃く見られる。『闇の底のシルキー』（Kit's Wilderness , 1999）や『ヘヴ
ンアイズ』（Heaven Eyes , 2000）をはじめ、多くの作品はフェリング近辺を舞台にしており、時代は、キューバ危























1.  The text contains an "irreducible element" of magic.
2.  The descriptions in magical realism detail a strong presence of the phenomenal world.
3.   The reader may experience some unsettling doubts in the effort to reconcile two contradictory 
understandings of events.
4.  The narrative merges different realms.

































 "What I found when I began to write for children is that the characters in my books almost inevitably began 
to go into dark places, places where they were put under some kind of threat.  Growing up is a dangerous 






  In the course of the path towards an encounter with the 'inner child' lies a confrontation with terror.  In all 
three books [Skellig, Kit's Wilderness, and Heaven Eyes] the approach to this unknown self is through the 
Underworld （literally a place of overwhelming darkness, sometimes labyrinthine） which holds deep within it 











ンドは子どもたちが想像力を育む重要性をこう協調している。"living, achieving, and aspiring are also courageous 










　It[Kit's Wilderness]'s a book that depends on storytelling, on the passing-down of information and inspiration 
from generation to generation . . . . We're interwoven with those who have gone, with those who are here now, 
























　"When I was writing the early parts of Clay, I was thinking, 'You know, Stephen's going to turn out to be OK. 
He'll be redeemed,'" says Almond.  "And then as I went on, I realised he wasn't, he was sticking by his guns.  So 






までとは異なっている点である。レイサムによれば、アーモンドはこの作品ではじめて、"creative process has a 
dark, potentially destructive side"（Latham 2006b 127）ということを示唆している。クレイの創造はそもそもモ
ウルディという個人の殺害を目的としたものであり、救済ではなく破壊を意図している。デイヴィの美術教師が




"some unsettling doubts"（Farris 7）を抱かせるというものがあったが、この作品では読者のみならず作中の主人
公までがそうした疑念を覚えさせられる。今までのアーモンド作品の主人公たちは、魔法の存在そのものに疑念を
抱くことはなかった。しかしデイヴィは、"sometimes I think I've caught something from Stephen.  Sometimes I 


































　Mary Shelly's novel is set in the Age of Reason itself ... and it explores the godless world of specifically 
modern freedoms and responsibilities. The myth which develops out of it turns repeatedly upon these new 
problems of an age in which humanity seizes responsibility for re-creating the world, for violently reshaping 
its natural environment and its inherited social and political forms, for remaking itself. （Baldick 5）
−
*1『英語圏諸国の児童文学Ⅰ』内の拙稿「人形・おもちゃ物語」参照。























Toys, when they are shown as inanimate objects developing into live beings, embody human anxiety about 
what it means to be "real"— an independent subject or self rather than an object or other submitting to the 






























ムの死の場面でトッドは、"And although her heart was gone and she would not speak again, he understood . . . 











seemed so utterly far away"（65）と描写される。これは人間になる前の船長と同じ表現であり（21）、幼児ある
いは胎児の状態への退行といえる。しかし、同じ表現は今一度、船長の死の瞬間にも登場する（420）。エイミーが






ヴィはクレイを恐れながらも、その肩にもたれて安らぎを感じ、"I want to stay here with him . . . I don't want to 
go out into the cold outside, into the cold truth of Mouldy's death and of my part in it."（235）と退行的な願望を
デイヴィッド・アーモンド『クレイ』における中間性の意味 75
抱く。そして、いつしかアイデンティティを喪失し、スティーヴンの操り人形と化して、"I am truly not myself, 
I am truly gone, I have disappeared from the world, no thoughts no feelings no sensation no dreams, just nowt 






























*5  SF 作家アイザック・アシモフ（Issac Asimov）が提起した用語。そもそもはロボットが人間に反逆するのではないかという
不安を指す。小野参照。





この物語で最初に怪物と呼ばれるのはモウルディである（"He's turning to a monster."（5））。スティーヴンがその
モウルディを排除するために作ろうとした "A bliddy monster"（131）は、もちろんクレイを指す。しかし、ここ
で思い出したいのは、クレイの実際の破壊力のなさである。スティーヴンが殺せと命じたモウルディにもデイヴィ
にも、クレイは手を下すことができない。スティーヴンはその原因を "there's too much of the Davie in you, Clay."





 "You think you're so good, don't you?" he says.  "You, that butchered a dog.  You, that wanted Mouldy dead. 
You, that helped to make the thing that helped to kill Mouldy.  You, that was about to kill Clay.  Well, there's 

































することはない。ガールフレンドのマリア（Maria）は、"Sane and slightly barmy like all of us"（290）という言
葉で、それが人間の当然のあり方だということを示してくれる。そしてマリアは怪物であったクレイの体から "a 






アーモンドは近年の作品が、イラク戦争やルワンダ虐殺の影響を受けていることを認め、"There are some things 












Almond, David. Clay. London: Hodder Children's Books, 2005.（『クレイ』金原瑞人訳、河出書房新社、2007 年）
【参考文献】
秋山さと子『ユング心理学からみた子どもの深層』海鳴社、1978 年。  
Almond, David. （2001） "The 2001 Michael L. Printz Award Acceptance Speech."  Journal of Youth Services in 
Libraries 14.4（2001）: 14-15,23.
---. （2008） "David Almond: Clay." Random House （online 2008）.
Baldick, Chris. In Frankenstein's Shadow: Myth, Monstrosity, and Nineteenth-Century Writing .  Oxford: Oxford 
University Press, 1987.
Brennan, Geraldine.  "The Game Called Death: Frightening Fictions by David Almond, Philip Gross, and Lesley 
Howarth."  Frightening Fiction: R. L. Stine, Robert Westall, David Almond, and Others . Ed. Kimberley 
Reynolds, Geraldine Brennan, and Kevin McCarron. New York: Continuum, 2001.
Cooper, Ilene.  "The Booklist Interview: David Almond." Booklist 96（online 2000）.
Farris, Wendy B. Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative .  Nashville: 





Kennedy, Richard. Amy's Eyes .  New York: Harper & Row Publishers, 1985.  （『ふしぎをのせたアリエル号』中川
千尋訳、徳間書店、1990 年）
Kuznets, Lois Rostow.  When Toys Come Alive: Narratives of Animation, Metamorphosis, and Development . 
New Haven: Yale University Press, 1994.
Latham, Don.（2006a） "Magical Realism and the Child Reader: The Case of David Almond's Skellig ."  The 
Looking Glass: New Perspectives on Children's Literature vol.10 no.1 （online 2006）.
---.  （2006b）  David Almond: Memory and Magic .  Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2006.
---.  （2008）  "Empowering Adolescent Readers: Intertextuality in Three Novels by David Almond."  Children's 
Literature in Education 39（2008）: 213-226.




Page, Benedicte.  "Through Almond's Eyes."  Bookseller: The Organ of the Book Trade 5198（2005）: 20-21.
